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開始トラック＝ （16Xブロック番号）を52で整除した商＋ 2 

















































SK. BASをロードし，プログラムの末行の DATAに必要事項を記入する。この DATA文
は次のようになる。





(j) DRIVE 1, FACE 1, TRACK 18, SEC 1でディレクトリーを見ると，該当ファ
イルの10バイト目で，先頭クラスタが分かる。







フェイス＝ （SS ¥ -2) MOD 2 
トラック数＝ss¥ 4 




を2HDに移すもので，プログラム名はTRANSDI SK. BAS) 
PCのフロッピーディスクをFM-16§ のドライブ 3にセットした後， TRANSDISK.BA 
Sをロードし，プログラムの末行のDATA文に必要事項を記入する。このDATA文は次のよ
うになる。
230 DATA CN, S1, S2,………,Sn, SN 
五／••/：n::：：：：三／竺／こそらnタクの；：ィ：と同じ）］—農麟〗：7~ログラムの位置を
2D内の上のデータは，プログラム DUMPSECT.BASを使って， 下記のようにして調べる。
(j) DRIVE 3, FACE 0, TRACK 35, SEC 1--22でディレクトリーを見ると，該当
ファイルの 10バイト目で，先頭クラスが分かる。
(i) DR IVE 3, FACE 0, TRACK 35, SEC 24----26の該当バイト個所（先頭クラスタ
が49であれば 49バイトの位置）の数値で次のクラスタがわかる。そのクラスタの数値が
C1~DAであれば， COを引いた数値が最終クラスタでの使用セクタ数となっている。
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PC-8001→ F M-16 ~データファイル変換プログラム (TRAND I SK. BAS) 
10' 
20' 両面倍密から両面高密(2HD)に変換するプログラム (16ベータ用）
30'FILE-NAME  [TRANDISK.BAS] 
40'1985/6/5  CODED BY Shigeo Shiba 
50' 、
60 CLS:CONSOLE 0,24,1 
70 LOCATE 0,2:PRINT”転送前のフロッピーをドライプ l （またはB) にセットしてくだ
さい。 (Y /N) " 
80 X$=INKEY$:IF X$="" GO TO 80 ELSE IF X$<>"Y" AND X$<>"y" GO TO 70 
90 PRINT”クラスタに関するデータは正しく書き込まれていますか。 (Y /N) " 
100 X$=INKEY$:IF X$="" GO TO 100 ELSE IF X$="N" OR X$="n" THEN END 
110 FIELD #0,128 AS A$,l28 AS 8$ 
120 READ CN:OPEN "0:xxxx" AS #l 
130 FIELD #1, 128 AS C$, 128 AS D$:X=l 
140 FOR I=l TO CN:LOCATE 60,8:PRINT" クラスタ総数＝＂ CN
150 LOCATE 60,9:PRINT”現在クラスタ数＝”I
160 READ SS:A=SS ¥ 2:B=SS MOD 2:IF I=CN THEN READ SN ELSE SN=8 
170 IF B=O THEN H=l ELSE H=9 
180 FOR J=H TO H+SN-1:T=A ¥ 2:F=A MOD 2 
190 LOCATE 60,10:PRINT" セクタ数＝＂ J
200 DUMMY$=DSKI$ (1, F, T, J) 
210 LSET C$=A$:LSET D$=8$:PUT #1,X:X=X+l 
220 NEXT J 
230 NEXT I:CLOSE:END 
240 DATA 3, 73, 72, 71, 8 
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PC-9801（標準フロッピー）→ FM-16pデータファイル変換プログラム (TSANSD I SK. BAS) 
10' 
20' 両面倍密標準から両面高密(2HD)に変換するプログラム (16ベータ用）
30'FILE-NAME  [TRANSDSK. BAS] 
40'1985/6/5  CODED BY Shigeo Shiba 
50' 
60 CLS:CONSOLE 0,24,1 
70 LOCATE 0,2:PRINT”転送前のフロッピーをドライプ 3 （またはD)にセットしてくだ
さい。 (Y /N)" 
80 X$=INKEY$:IF X$="" GO TO 80 ELSE IF X$<>"Y" AND X$<>"y" GO TO 70 
90 PRINT”クラスタに関するデータは正しく書き込まれていますか。 (Y /N) " 
100 X$=INKEY$:IF X$="" GO TO 100 ELSE IF X$="N" OR X$="n" THEN END 
110 FIELD #0,128 AS A$,l28 AS 8$ 
120 READ CN:OPEN "0:xxxx" AS #l 
130 FIELD #1, 128 AS C$, 128 AS D$:X=l 
140 FOR l=l TO CN:LOCATE 60,8:PRINT" クラスタ総数＝＂ CN
150 LOCATE 60,9:PRINT”現在クラスタ数＝”I
160 READ SS:T=SS ¥ 2:F=SS洲）D2:IF l=CN THEN READ SN ELSE SN=26 
170 FOR J=l TO SN 
180 LOCATE 60,10:PRINT" セクタ数＝”J
190 DUMMY$=DSKI$(3,F,T,J) 
200 LSET C$=A$:LSET D$=8$:PUT #1, X:X=X+ l 
210 NEXT J 
220 NEXT I : CLOSE: END 
230 DATA 126, 69, 68, 67, 6, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 5, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 4 
7,46,45,44,43,42,41,40 
240 DATA 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 2, 21, 20, 19, 18, 17, 16 
, 15, 14, 13, 12, 1, 10, 9, 8, 7, 6 
250 DATA 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100, 1 
01, 102, 103,104,105, 106,107, 108, 109, 110 
260 DATA 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 
,129,130,131,132,133 
270 DATA 135,136,137,138,142,143,4 
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ディスクのセクターの内容を見る (DUMPSECT.BAS) 
10'DUMP SECTOR FOR ALL FLOPPY DISK FILE-NAME[DUMPSECT.BAS] 
20'THIS PROGRAM USES DSKI$ (D, F, T, S) 
30'1985/8/5 CODED BY SHIGEO SHIBA 
40 FIELD #0,128 AS A$,l28 AS B$ 
50 PRINT "if end then input drive=9" 
60 INPUT "drive=";D:IF D=9 THEN END 
70 INPUT "face=";F:INPUT嶋 track=";T:INPUT"sector=";S 
80 PRINT "DUMP LIST UNIT="D" FACE="F" TRACK="T" SEC="S:PRINT 
90 PRINT" 0/8 1/9 2/A 3/B 4/C 5/D 6/E 7/F" 
100 DUMMY$=DSKI$(D,F,T,S) 
110 FOR J=l TO 128 STEP 8:PRINT HEX$(J ¥ 16)": ";:FOR I=J TO J+7 
120 X$=HEX$(ASC(MID$(A$, I, 1))) :IF LEN(X$)=1 THEN X$="0"'+X$ 
130 PRINT X$" ";:NEXT I:PRINT" "; 
140 FOR I=J TO J+7 
150 X=ASC(MID$(A$,I,1)):IF X>&HlF AND X<&H7F THEN PRINT CHR$(X);:GO TO 190 
160 IF X>&H7F AND X<&HAO THEN PRINT CHR$(X);:GO TO 190 
170 IF X>&HAO AND X<&HFF THEN PRINT CHR$(X);:GO TO 190 
180 PRINT"•"; 
190 PRINT" ";:NEXT I 
200 PRINT :NEXT J:PRINT 
210 FOR J=l TO 128 STEP 8:PRINT HEX$((J ¥ 16)+8)": ";:FOR l=J TO J+7 
220 X$=HEX$ (ASC(MID$ (B$, I, 1))): IF LEN (X$) =1 THEN X$="0" tX$ 
230 PRINT X$" •;:NEXT I:PRINT" "; 
240 FOR l=J TO J+7 
250 X=ASC (MID$ (B$, I, 1)) : IFX>&HlF AND X <&H7F THEN PRINT CHR$ (X) ; :GO TO 290 
260 IF X>&H7F AND X<&HAO THEN PRINT CHR$(X);:GO TO 290 
270 IF X>&HAO AND X<&HFF THEN PRINT CHR$(X);:GO TO 290 
280 PRINT"•"; 
290 PRINT" ";:NEXT I 
300 PRINT :NEXT J:PRINT :GO TO 50 
バソコ‘ノ・データベースの問題点についての研究
A Study of Problems on Data Based Management 
System for Personal Computer (FM-16P) 
Shigeo Shiba 
213 
This study deals with a Data Based Management System (DBMS). 
Developing a program which deals with many kinds of and large amounts 
of information usually requires a lot of time and money if the program is made 
by a general computer language. However, if a DBMS is utilized, the program 
can be made by a simple set of commands. But since the DBMS is not useable 
in as many situations as general computer languages are, a suitable software 
for the DBMS ought to be chosen on the basis of the job requirement. 
Purchasing software sold on the market for the DBMS is common, but 
the following should be taken into consideration to determine how to choose 
the right software : 
1) Choose software that is easy to operate. 
2) Choose ones with understandable instructions. 
3) Choose ones which show proper directions during operation. 
4) Choose ones which have function to check faulty inputs. 
5) Choose ones which have proper functions for report writing. 
6) Choose ones which are able to deal with changes in job contents. 
The capability of the personal computer should be considered for the 
adoption of the DBMS, since the c,apability of the personal computer langely 
influences the DBMS. The following are suggestions on how to determine 
whether a personal computer is suitable or not : 
1. Has a variety of software. 
2. Has a rapid processing speed. 
3. Has a large memory capacity. 
4. A variety of hardware can be added to it. 
5. Is able to utilize and display Kanji Characters, 
The following are the summary of some research on the software for 
the DBMS and the personal computers on the market : 
1. An FM-16fi is a personal computer which can perform the necessary 
functions for the DBMS and work in the planning of local network. 
2. Further investigation on the software of the DBMS is necessary. 
